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   PATIENTS HAVING SEVERE RENAL FAILURE
Seiji AKAzAwA， Terukazu OHTA and Akio IMAGAwA
From the DePa吻zent q／’Urolbgy， Takama彦SU 1～ed Cro∬Hospital
Satomi KlsHIDA，．Shigeru TABATA， Taketoshi YoKoGHI arld Kinya KATAGIR正
       From the DeveloPment Laboratories， Hoechst ／aPan Limited
  A pharmacokinetic study of the semisynthetic antibiotic cefotaxime． was performed on
patients with severc renal failure who had not undergone hemodialysis （group 1） and those who
were placed under hemodialysis （group 2）． The half－life of cefotaxime was O． 732 hour in the
control group， 1．893 hours in group 1， 4． 605 hours in group 2 during non－hemodialysis， and
1． 547 hours in group 2 during hemodialysis．
  These findings suggest that cefotaxime should be adrninistered to group 1 at a dose of
lg twice a day， and to group 2 at a dose of l g immediately after the termination of hemo－
dialysis， and another 1 g 24 hours later．
  Dcsacetyl cefotaxime （DA－CTX） was high in groups 1 and 2 even 24 hours after the
administration’ of cefotaxime． This indicates ’狽?≠?the safety of DA－CTX for Patients with
renal failure should be investigated further．
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Table 1． Descriptive data for respondents
Case Age Sex Weightlkel Diagnosi＄Ren l function Dialyzer
47 M 62．0CGN Ccr 11．3e／day
2 57 M 55．3 Poly cystic kidney Ccr 8．6e／day
3 21 M 49．2
4 67 M 45．4
5 43 M 73．0
6 52 M 54．5
7 28 M 85．0











































： High performance liquid ghrematography
： 4．6mm （i．d．） ×125mm
： SC－02 （1 Opt）
O， 1 M tetraethylammonium phosphate
buffer （PH3，8） ：acetoni trile ＝93：7
：2ml／min
：254nm





















。．＝r｛Z．L｛｛’Ei：1：Egf． 一iBO ．Q．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（3）
Q．： Flow rate D： Dialysate C： Concentration
B：Blood CL：Clearance i： ln O：Out
（QB ＝＝ 160rn1／min）





 Table 3． Serum levels of cefotaxime
679
μ9ん4
Case No．5min IOmln 15min 30min l hr 2hr 3hr 4hr6hr 24
1 152．5 124，3
2 107．6 98，5
3dialyzing I l 34 90，8
 not dia［yizing 120．3 99．5














































Table 4． Serum levels of desacetyl cefotaxime
，c4g／rr2













































13，6 14，9 16．5 15．3
25，8 23．4 20．6 20．I
12．0 14．1 13．4 12．O
12．O  目．9  14．9  i 6． l
16．0 22，5 24．0 24．4
10．3 8，9 6，4 3．5
6．8 6，8 5．1 3．4
4．9 2．5 1．6 S．3
5，3 3．5 2．3 1．4
4 4 2．4

























 GTXの血中濃度をtwo compartment modelに
よる解析をおこなうと （Table 5， Fig．2）， contro1
群の血中濃度曲線はC ・・158 e－3・47t十39．2 e｝。・85t． T
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e－e control
e一” not during H．D． il⇒臨
         一 匿一  一／／ ．DL 一／’
〆ζト
＼：ここト
    1 2 3 4 5 6hr．
Fig． 1． Serum level of desacetyl cefotaxime
×10－2，K（β）は1．406×10－aであった．透析導入前
の高度腎機能障害群の血中濃度曲線はC ＝180e－2・31t
＋78e－o－33t， Tl／2 （cr） ｝rkO．300， Tl／2 （P） erk 1．893，
K（α）は3．850×10－2，K（β）は6．103×10－3であっ
た．透析群の非透析時はC ＝155 e－i・87t十96 e一。・15t，
Tl／2 （cr） vrkO．368， Tl／2 （p） vx4．605， K（a） ｝＊3．137
×10－2，K（β）は2．508×10－3であった．透析群の透
析時は。＝140 eT2・31t十62 ero・45t， Tl／2（α）は。．302，
































Table 5． Pharmacokinetic parameter
   parameter       n Ti2fS（a） TJ’62（B）Control
K（a） K（B）
Contro12 O．202 O．732     ヒ             エ5．738×IO l．406×IO    こムぶ       ゆおC；158e十39．2e
                                   コpre H．D   2  0．300  1．893 3．850×IO 6．103×IO    エコほ      ロふC＝18 e十78e
                                      コnot during HD 20．3684．6053．137XIO 2．508×IO
   コ  ヨフヒ     コむ うし
C＝155e十96e
                                    ヨduring H．D  3  0，302  1．547 3．829×10 7．469×10
    ユヨ ヒ    ロむ るび
C＝140e十62e
Ti／2（a） ： Hal“ife in ，a phase．
TJ”，62 （B） ： Half life in B phase．
K （a） ： Elimination rate constant in a phase，





















pre H，D． renal failure
1 2 3 4 5 一6 24TIME （hr）
Fig． 2． Serum levels of cefotaxime
Table 6． Ciearance of H．D．
Time（min）
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